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For this speech, I have been asked to share my opinion regarding which topics 
should be the focus of future courses to be taught in the area of urban design. 
This question was aimed, perhaps, at uncovering what new issues the contempo-
rary city has posed us through its vertiginous transformation—issues that have 
not found typical solutions. 
Nevertheless, I believe that the most important issue that could be introduced 
in syllabuses would be to bring back courses in which students were called on to 
reflect on the moral legitimacy of urban design: a class in The Ethics of Urbanism. 
This subject is without a doubt of great interest, and is more necessary than per-
fecting one’s knowledge of theory or analysing current processes of urban trans-
formation. It is more urgent than redefining the political status of planning in the 
face of the economic realities of a region. It is more contemporary than whatever 
the latest method may be for intervening in regions, infrastructures or zoning.
Urbanism has always been based on evaluating physical proposals that addition-
ally represent a significant moral assessment in and of themselves. The discipline’s 
aims to better society and enhance public welfare have served to justify its self-as-
surance in imposing new social and economic conditions on cities—to the point 
where in order to carry them out, it has overstepped the established legal bounds 
Nevertheless, moral issues are brought up little, if at all, in the scintillating Mas-
ter’s programmes or specialisation courses taught at present. The motives un-
derpinning the conduct of urban planners and the ethical principles underlying 
these principles have been glossed over with uncertainties and outdated modes 
of thinking—all in all, this situation is in urgent need of being thoroughly re-
formulated. These principles should be refined and subjected to the scrutiny of 
the public in order to set out a minimal social philosophy in keeping with which 
modern-day urbanism could strive to seek legitimacy. I am not referring to the 
personal ethics of urban designers (which would not be out of line, either), but 
rather to the ethics of the discipline itself.
It is clear that this sense of ethics still scrapes by on the trust fund established 
for it by its two ideological forerunners: utopian thinking and social reform. The 
19th century, and a good part of the 20th, saw the emergence of new urban pro-
posals that were laden with a desire and the ambition to achieve utopian places. 
Since the Renaissance, and its treatises on the ideal city, a certain confidence in 
what constitutes the perfect urban form—in terms of how closely it matched 
established ideals—has guided the paths taken by cities and the usual visions of 
urban space. However, with time, the utopian quality of these urban proposals 
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Se me pide, en esta charla, una opinión sobre qué temas debieran privilegiarse en 
unos futuros cursos de enseñanza del urbanismo. Pregunta intencionada, quizás, 
a descubrir las nuevas cuestiones que la ciudad contemporánea, en su vertiginosa 
transformación, plantea sin encontrar respuesta en los cursos habituales.
Sin embargo, pienso que la aportación docente más oportuna sería introducir de 
nuevo en los programas la reflexión sobre la legitimidad moral del urbanismo: 
una clase de Ética Urbanística. Más necesaria que el perfeccionamiento teórico o 
analítico de los procesos urbanos actuales, tema sin duda de grandísimo interés. 
Más urgente que la redefinición del status político del planeamiento frente a la 
lógica económica del territorio. Más contemporánea que cualquier actualización 
metodológica sobre la intervención en los cambios territoriales, en las infraestruc-
turas, en la estrategia espacial de las actividades.
El urbanismo ha basado, desde siempre, la valoración de sus propuestas físicas 
en un alto porcentaje de propuesta moral. Sus intenciones de mejora social y de 
bienestar público, han justificado la rotundidad con que pretende imponer sobre 
el espacio nuevas condiciones sociales y económicas, hasta sobrepasar, para su 
ejecución, la trabazón jurídica del orden civil establecido.
Sin embargo, de cuestiones morales se habla hoy poco en los rutilantes programas 
de master o en los cursos de especialización. Sobre los móviles de la conducta 
de los urbanistas, o sobre los principios éticos que debieran sostenerla, hay un 
cúmulo de sobreentendidos, tan desfasados como inciertos, que reclaman, creo 
con urgencia, un replanteo a fondo. Una depuración y un examen público que 
proponga las menos bases de filosofía social en las que la acción y el pensamiento 
urbanístico puedan legitimarse hoy. No estoy hablando, ahora, de la ética perso-
nal de los urbanistas (que tampoco estaría de más), sino de la ética de la disciplina 
como tal.
Está claro que ésta vive en buena parte, todavía, de las rentas pasadas que le 
dieron sus dos patrimonios ideológicos: el pensamiento utópico y reforma social. 
El siglo xix (y buena parte del xx) han cargado con el deseo y la ambición de la 
utopía, gérmenes de nuevas propuestas urbanísticas. Ya desde el Renacimiento 
y sus tratados sobre el orden ideal de las ciudades, la confianza en proponer 
establecimientos urbanos perfectos en cuanto aproximados a modelos ideales 
ha orientado los trazados de ciudades y las visiones ejemplares del espacio ur-
bano. Pero con el tiempo, la cualidad utópica de las propuestas urbanísticas 
ha ido perdiendo su energía intelectual. Y el tránsito a una práctica realista sin 
actualizar aquella tensión utópica, ha sido heredada por los modernos urbanis-
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has gradually lost its intellectual energy. Furthermore, though modern urbanists 
have made the transition to a more realistic approach to their profession, they 
have yet to rethink the tensions caused by utopian thinking—they even wear 
this anachronism as a badge of distinction. This proves more to be an excuse for 
inefficiency than a moral demand.
Social reform, be it through promoting public hygiene, residential redistribution, 
overall mobility or regional balance, has served as the other ideological pillar in 
lending shape to urbanism as a discipline linked simultaneously to political ac-
tion and scientific progress. Oriented towards change and transformation, urban 
design was traditionally called on to contribute with actions of its own—either to 
shake up social structure, or, at least, to optimize the overall objective of working 
towards the common good.
Are utopian thinking and social reform still realistic concepts for establishing a 
set of ethics for urban design? What is the common good to which urban design 
purportedly strives to contribute? It does not seem to be the case that urbanism 
can continue to sustain itself on generic and illustrious precedents; that is, the 
excessive amount of technical, artistic, legal, political, and economic and business 
activities that sell themselves as urban design. Neither does it seem possible that 
the discipline will find anything more than a dubious morality in the social influ-
ence it enjoys in carrying out utopian illusions or social reform.
What superior principles, then, can urbanists today claim to adhere to, in or-
der to wrest authority from politicians, developers, neighbours and the general 
public? What type of reasoning can they use to justify themselves? What are the 
specific values that can only be achieved through a good urban design? Is there 
a definite and unique set of ethics that can be said to underlie the discipline, in 
order for the discipline to then underlie the practice?
The cultural and urban changes that have taken place in our time seem to me 
to require a repertory—rather than a code—of moral principles for an activ-
ity, hitherto devoid of them, that has tended to dilute itself in the banality of 
empiricism. Those vague principles of reformist social ethics attempted to act 
as law and to dictate technical precision—and, through quantification, proce-
dure, regulation and the design process, aimed to impose themselves as stable 
formulas. Today we contemplate their paradoxical after-effects, which have in 
many cases proved to be the opposite of what had so idealistically been pre-
dicted.
The ethical principles of urbanism today, then, are forced to be far less dogmat-
ic, and are left far more open-ended. This does not mean, however, that they 
should be any less emphatic or ambitious. My aim then, today, is to enunciate 
some of the ethical principles that have emerged recently as urbanistic think-
ing has taken steps forward. Even though new ideas on the city are largely of a 
disparate nature, I believe that they could quite possibly yield—in an irresolute 
and almost unconscious manner—a series of moral proposals that are worth 
recognizing and proposing.
tas como distinción honorífica, y es más una excusa para la ineficacia que una 
exigencia moral.
La reforma social -a través de la higiene pública, de la redistribución residencial, 
de la movilidad generalizada, del equilibrio territorial, etc.- ha sido el otro pilar 
ideológico que ha caracterizado al urbanismo como disciplina emparentada a la 
vez con la acción política y con el progresismo científico. Orientado al cambio y 
a la transformación, el urbanismo estaría llamado a contribuir con sus acciones 
propias, a remover las estructuras sociales, o, al menos, a optimizar el genérico 
objetivo del bien común.
¿Utopía y reforma social son todavía conceptos verosímiles para la ética urbanísti-
ca? ¿Cuál es el bien común al que el urbanismo supone contribuir? No parece que 
hoy pueda seguir sustentándose en estos genéricos y tan ilustres antecedentes el 
desmesurado volumen de actividades técnicas, artísticas, jurídicas, político-eco-
nómicas y empresariales que bajo el término de urbanismo se amparan. Ni parece 
que pueda encontrarse en la ilusión utópica o en la reforma social la excusa de la 
más que dudosa moralidad de su influencia social.
¿En nombre de qué superiores principios puede el urbanismo de hoy reclamar 
autoridad frente al poder de políticos, promotores, vecinos, y público en general? 
¿Qué tipo de razonamiento propio podría suponérsele? ¿Cuáles los valores espe-
cíficos que sólo a través del buen urbanismo se consiguen? ¿Hay, en definitiva, 
una ética propia que sustente la disciplina, para que tal  disciplina pueda sustentar 
una práctica?
Los cambios culturales y urbanos de nuestro tiempo me parecen urgir, no un 
código quizás, pero sí un repertorio de los principios morales de una actividad 
que, falta de ellos, tiende a diluirse en la banalidad del empirismo. Aquellos 
vagos principios de la ética social reformista pretendieron tomar fuerza de ley 
y precisión técnica. Y por la cuantificación, el trámite, la norma y el diseño, 
convertirse en fórmulas estables. Hoy contemplamos su paradójico reflujo con 
efectos tantas veces inversos a los ideales pretendidos.
Los principios de la ética urbanística tienen que ser hoy, por fuerza, mucho más 
laicos, mucho más inciertos. Pero no por ello menos convencidos ni menos am-
biciosos. Me atrevería, en esta charla, a enunciar algunos de los que se adivinan, 
entre los valores que el pensamiento urbano está madurando en los últimos 
años. Creo que la producción contemporánea de ideas sobre la ciudad, aunque 
difusa, sí resulta producir, de manera incipiente e indecisa, casi inconsciente, 
algunas propuestas morales que vale la pena reconocer y proponer.
Y a este fin, intentaré concretar en cuatro principios los que pienso pueden 
tomarse como paradigmas de una ética urbanística contemporánea, secular, 
pragmática. Para ello, me limitaré a citar otros tantos -cuatro- libros y autores 
que creo contienen “in nuce” ideas generadoras de un estatuto, no ya episte-
mológico sino ético, del urbanismo actual. Estas ideas van a girar alrededor de 
los cuatro principios siguientes: identidad, sensualidad, equidad y diferencia. 
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To this end, I will attempt to specify the four principles that I think can be 
taken as paradigms for a contemporary, lasting and pragmatic set of ethics of 
urbanism. I will limit myself to citing just four books that I believe contain 
ideas that could serve as the nucleus for an ethical—more than an epistemo-
logical—underpinning for modern-day urban design. These ideas centre on 
the following four principles: identity, sensuality, equity and difference, which 
would serve us well as criteria for determining the “raison d’être” and usefulness 
of urban design.
I. Identity. The construction of identity is a process of recognition and arti-
fice. The city, neighbourhood or landscape—or any space in an urban system—
achieves a stronger identity insofar as the specific characteristics of its internal 
and external relationships are evident—that is, if one is able to sense them. A 
modern-day reflection on identity cannot be an essentialist defence of the foot-
prints of the past, but must rather recognise specific and differential modes of 
dealing with global and external factors. 
The main goal of the work of the urban designer must be to reinforce the iden-
tity of each individual place, by recognizing throughout the process that each 
place represents the point of intersection of many different relationships: move-
ments, contacts, flows and instances of dependence on external factors. Thus, 
identity exists in interdependence. This is highly different from the tendency 
towards an inward focus on what constitute local identity—the so-called militant 
particularism. 
It is this ability of urban space—of locally expressing global realities—that makes 
it so attractive. In the face of the pressures of abusive globalisation, we should 
seek to further identity to promote a global culture that is fair and just. Cities’ 
power of seduction lies in their very identity, and it is the seductiveness of cities 
that has fuelled their continuous transformation over the centuries—and what 
allures people to this discipline.
“The seduction of place” (New York, 2000) is a magnificent book published re-
cently by Joseph Rykwert. This work reviews the ideas, experiences, projects and 
results, and political and legislative programmes of Western urban design over 
the last half century, by focusing on both cities and countries, and providing ex-
amples and details, opinions and criticisms. With his cutting wit and a masterly 
gift for synthesising ideas, he recounts the fraught battle that has taken place 
between the urbanism of ideas and urban development without them, during 
the period in which more cities have grown or been built than at any other time 
in human history.
Cities’ seductiveness has prompted the migration of the masses to the great me-
tropolises; this is evident in the asylum and hospitality they provide; it is reflected 
in the collective hope of finding a house to call one’s home; it is the urban centre 
as well as the comfortable Arcadia of the suburbs, the culture of civic space and 
the presence of urban architecture. Joseph Rykwert’s faith in the construction 
of the city as being the highest demonstration of knowledge and as a symbol of 
civilisation— which he had already forwarded so definitively in his classic “The 
Cuatro principios del espacio social en los que vale la pena concentrar la razón de 
ser y la utilidad del urbanismo.
I. Identidad. La construcción de la identidad es un proceso de reconocimiento 
y de artificio. La ciudad, el barrio, el paisaje y cualquier espacio de un sistema 
urbano, consigue mayor identidad en la medida que hace evidente -es decir, sen-
sible- las características específicas de sus relaciones, internas y externas. Porque la 
reflexión de la identidad, hoy, no puede ser una defensa esencialista de las huellas 
del pasado, sino sobre todo un reconocimiento de los modos específicos, diferen-
ciales, de relacionarse con lo global, con lo exterior, con lo ajeno.
Reforzar la identidad de cada lugar ha de ser función principal del trabajo urba-
nístico, reconociendo en cada punto y en cada momento como lugar de coinci-
dencia de un haz de relaciones: movimientos, contactos, flujos y dependencias 
respecto a su exterior. Identidad en la interdependencia, por tanto. Bien distinto a 
la tendencia al identitario ensimismamiento local, o al del llamado particularismo 
militante.
Es esta capacidad del espacio urbano de resumir como local lo que es global su 
gran fuerza atractiva. Más identidad, contra la presión de la globalización abusiva, 
a favor de la justa globalidad. En la identidad está su poder de seducción de las 
ciudades. Y es la seducción de las ciudades la que, a través de los tiempos man-
tiene la continua transformación del espacio artificial, y la atención específica de 
esta disciplina.
“The seduction of place” (New York, 2000, sin traducción castellana) es el último 
magnífico libro de Joseph Rykwert. Una obra que repasa el avatar urbano del 
urbanismo occidental del último medio siglo, repasando ideas, experiencias, pro-
yectos y resultados, programas políticos y legislativos, en ciudades y países, con 
ejemplos y detalles, opiniones y críticas. Con agudeza de águila y con magistral 
capacidad de síntesis hace discurrir ante nuestros ojos la esforzada contienda del 
urbanismo de ideas frente a la urbanización sin ellas, en el periodo de mayor 
construcción de ciudades de la historia humana.
La seducción está en la migración de las multitudes hacia la gran ciudad, en el asi-
lo y la hospitalidad que se imaginan, en la esperanza de una casa como hogar, en 
el atractivo del centro urbano tanto como en la arcadia de los suburbios acomo-
dados, en la cultura del espacio cívico y de la arquitectura urbana. La fe de Joseph 
Rykwert en la construcción de la ciudad como acto superior del conocimiento y 
como símbolo de la civilización, que ya presentó de manera tan definitiva y emo-
cionante en su clásico “The Idea of a Town”(1976) (“La idea de ciudad”, Sala-
manca, 2002) permea los capítulos de este nuevo manual de principios urbanos. 
Al final, es la fantástica acumulación de ideas y realidades, de esfuerzos teóricos y 
prácticos dedicados a lo urbano, la prueba evidente de su seducción.
Elaborar una ética de la seducción sería una buena tarea para el curso. Para lograr 
un urbanismo seductor. Seduciendo sobre la seducción: de las ciudades, de los 
lugares urbanos, de los significados misteriosos de la urbanidad.
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Idea of a Town”(1976)— permeates the chapters of this new manual on urban 
principles. In sum, it is an imaginative accumulation of ideas and realities, and 
of the theoretical and practical efforts lavished on the city itself—all in all one 
comes away with ample evidence of its seductiveness.
Drafting a set of ethics of seduction would be a good assignment for the course—
to in turn achieve a seductive urban design. We are seduced by seduction: by 
the seductiveness of cities, of urban places, and of the mysterious meaning of 
urbanness.
II. Sensuality. Recognising the fundamental role of the contact between the hu-
man body and the city itself should guide analyses and proposals in urban design. 
The visual comprehension of space; the experience of noises and sounds, air and 
the environment, and of the body as it brushes past walls and tiles; sensations of 
vibration or soft displacement; and the senses of speed, repose and impact—all 
of these are conditions of built space and forms of urban culture. Their nature is 
very far removed from the idea of neutral and homogenous space that is yielded 
by economic analysis; likewise, they are different from the morphological idea 
of topography or from the descriptions of human geography. Urbanism should 
focus on the reality of cities by emphasizing the structures of perceivable space—
those that are perceived by the senses and emotions—as urban structures, and 
not the other way round.
Richard Sennett furthered this argument splendidly in “The Conscience of the 
Eye” (1990), and to a greater extent in “Flesh and Stone” (1994). In some of the 
chapters of the former, and throughout the latter, Sennett speaks to us of the 
experience of urban spaces based on the abilities to speak and to see; based on the 
sensations of nakedness and cold, and the fear of touching; as a series of arteries 
and veins, and processes of circulation and respiration. 
Honing in on classical Athens as well as contemporary New York, revolutionary 
Paris and Renaissance Venice, Sennett focuses on the figure of the “civic body” 
as a complete paradigm of “difference and indifference”—a definitive and lasting 
formula of what makes up a city.
Confronted with the traditional asepsis of reasoning in urban design, and the 
puritanical reasoning of quantification, objectivity and coherence, we should 
ideally postulate a discipline that strives for the values of sensual space. These 
values of appreciation and enjoyment should not be confused with environ-
mentalism or ecological fundamentalism (which claims to be objective in its 
logic), and they should instead work towards qualifying space as an experience 
of perceivable relationships between human bodies. 
No scale escapes this moral barometer. A region in its entirety offers as com-
plete an experience as does a street corner, as far our senses are concerned. 
The reduction exerted by cartography and statistics over the centuries on the 
rich and complex sensuality of the city should be overturned by restoring the 
relationships between sensorial experiences to their role as fundamental urban 
structures.
II. Sensualidad. Debiera ser propio al razonamiento urbanístico reconocer el 
contacto del cuerpo humano con la ciudad física como perspectiva de análisis 
y propuestas. La comprensión visual del espacio, la experiencia de ruidos y so-
nidos, del aire y del ambiente, el roce del cuerpo con los materiales urbanos, 
muros, suelos y paredes, sensaciones de vibración o suavidad de desplazamiento, 
el sentimiento de velocidad, de reposo o de impacto, son condiciones del espacio 
construido y formas de cultura urbana. De naturaleza muy diversa a la idea de 
espacio neutral y homogéneo manejado por el análisis económico, a la visión 
morfológica de la topografía o a las descripciones de la geografía humana, la 
atención del urbanismo sobre la realidad urbana debiera fundarse en el énfasis de 
las estructuras del espacio sensible -entendido desde los sentidos y las emociones- 
como estructuras urbanas, no al revés.
Richard Sennett ha desarrollado este argumento de manera espléndida en “The 
conscience of the eye” (1990) (“La conciencia del ojo”, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1991) y, mayormente, en “Flesh and Stone” (1994) (“Carne y piedra”, 
Alianza Editorial, 1997). En algunos capítulos del primero, y a lo largo de todo 
el segundo, Sennett nos habla de la experiencia de los espacios urbanos a tenor 
de los poderes de la voz y la vista, la desnudez y el frío, el miedo a tocar, arterias 
y venas, circulación y respiración.
A través de la Atenas clásica y del New York actual, de Paris revolucionario o 
Venecia renacentista, conforme la figura final de los “cuerpos cívicos” como pa-
radigma completo de la “diferencia y la indiferencia”, formulación definitiva y 
perdurable de la urbanidad.
Frente a la tradicional asepsia del razonamiento urbanístico, y frente al razo-
namiento puritano de la cuantificación, la objetividad y la coherencia, habría 
que postular un urbanismo ansioso de los valores urbanos del espacio sensual. 
Valores de aprecio y disfrute que no hay que confundir con el ambientalismo ni 
el integrismo ecologista (de lógica pretendidamente objetiva) y que trabajen en 
cambio por la cualificación del espacio como experiencia de relaciones sensibles 
de los cuerpos humanos.
Ninguna escala queda fuera de esta moral. El gran territorio tanto como el rincón 
de la calle son experiencias totales para los sentidos. La reducción que a lo largo 
de siglos han ido ejerciendo la cartografía y la estadística como apisonadoras de la 
sensualidad urbana, rica y compleja, debe recuperarse partiendo de las relaciones 
de la experiencia sensorial como estructuras urbanas fundamentales.
La “muchedumbre silenciosa”, imagen consagrada de la anonimia urbana reclama 
la mitigación de los sentidos. Pero la generosidad urbana, la ciudad como ám-
bito de la hospitalidad y de la compasión, de la solidaridad física y táctil, podía 
orientar líneas de propuesta y de investigación nada retóricas. Los modos como 
las formas urbanas cualifican la experiencia del tiempo pasan por las relaciones 
corporales como componentes básicos -tanto como las construcciones y los espa-
cios- de la materia urbanística.
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The image of the “silent majority”, consecrated by urban anonymity, calls for 
the mitigation of the senses. However, the theme of urban generosity—the city 
as standing for a climate of hospitality and compassion as well as of physical 
and tactile solidarity—could suggest topics for thoroughly non-rhetorical pro-
posals and research. -Modes, such as urban forms, that qualify the way in which 
we experience time have corporeal relationships as basic components—both in 
terms of constructions and spaces—of the subject of urban design-.
Pain, anguish, memory and surprise all qualify the urban space. We must thus 
do away with the methodological opacity of urban plans and studies. They must 
be broken down into thematically partial actions, that are artistic in the strict 
sense, and are open to ideas of the region that are broader and more profound 
than plan drawings. 
Urban designers should reclaim their role as prophets of the eroticism of space—
that of bodily sensations as lending form to urban space (which geographers and 
engineers seem to discard wholesale in their approaches to understanding space). 
III. Regional equity. At present, the fight for regional equity exists in many dif-
ferent forms. The importance of the role of environmental issues in evaluating the 
advantages and disadvantages of life in cities means that inequalities have become 
a priority topic in discussions of urban design. Here, the battle against inequal-
ity, and the defence of the territorial and social sectors whose interests have been 
trampled, -has yielded- a new formulation of old ethics. The issues of growing 
pollution, water supply, discrimination by gender, neglect of the elderly and the 
defencelessness of children represent large-scale problems that recur throughout 
regions, yet they have different repercussions on different sectors of society—
these issues, in the way services and infrastructures are distributed and in urban 
planning, represent the most explicit area of conflict and progress.
A well-defined direction for ethical objectives or territorial equity is urgently 
needed. This does not, however, entail overcoming class differences through ur-
ban design. This has been, in the cases that have attempted it, of little or even 
contradictory results. We must be able to recognise inequalities in the distribu-
tion of the region itself and work to combat them, work around them, and work 
to learn from them. 
As occurs with water, air and environmental pollution, good and bad noises and 
smells are distributed unevenly, as is also the case with dumps and sewers, rub-
bish incinerators, construction sites, busy traffic and infrastructural obstacles that 
wrench neighbourhoods apart. Likewise, the degradation of open space—due to 
a lack of investment, insecurity or negligence—also discriminates against certain 
citizens.
However, we should not confuse the objective of environmental equity with the 
defence of ecological equilibrium, or with the saccharine posturing of architects 
of the urban landscape. The biocentric discourse tends to prefer whatever is “nat-
ural” and ancestral, rather than what is artificial or human. It is surprising that a 
system of thinking so highly structural as ecology— which militantly defends the 
El dolor, la angustia, el recuerdo o la sorpresa cualifican el espacio urbano. Hay 
que romper, pues, la opacidad metodológica de planes y estudios urbanísticos. Y 
fracturarlos en acciones temáticas parciales, artísticas en sentido estricto, abiertas 
a imaginaciones del territorio más amplias y profundas que las delimitaciones 
planimétricas.
Los urbanistas debieran reclamar la condición de profetas del erotismo espacial, 
de las sensaciones corporales humanas como estructuras del espacio urbano (que, 
por su parte, geógrafos e ingenieros parecen descartar por completo en sus apro-
ximaciones al concepto de espacio).
III. Equidad territorial. La lucha por la equidad territorial toma hoy muchas 
formas distintas. La importancia que las cuestiones medioambientales adquieren 
en la valoración de ventajas y desventajas de la vida en las ciudades, convierte sus 
desigualdades en tema prioritario de la discusión urbanística. La lucha contra 
la desigualdad, y la defensa de los sectores -territoriales y sociales- perjudicados 
retoma aquí una nueva formulación de antiguas éticas. El distinto reparto de 
cargas que, sobre los varios grupos sociales, supone la creciente polución, o el 
reparto del agua, o la discriminación sexual, o el descuido de los ancianos o la 
indefensión de los niños, son problemas de gran escala que encuentran en la 
distribución territorial -y en la planificación urbana- el campo de conflicto y de 
progreso más explícito.
Fig 1: Francis Picabia, 1913. “La ville de new York aperçue à travers le corps”
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logical coherence of integrating the factors that influence life and shape nature—
almost always neglects to take into account the single most important factor 
affecting the environment: the construction and permanence of cities. Likewise, 
the fact that the process of urbanisation—a complex process fully involved in the 
transformation of the subject and of the environment—should be excluded from 
the ecological argument as an independent and external enemy is flabbergasting.
“Justice, Nature and the Geography of Difference” (Oxford, 1996) is perhaps Da-
vid Harvey’s most complete book out of the many he has written on the subject 
of environmental equity, as well as the theories and philosophies that underlie it. 
Harvey reviews the differences between those belligerently seeking environmen-
tal justice and the habitual lines spouted by ecological movements, as well as 
the analogous attitudes of resistance or proposals that arise in reaction to them. 
Among these movements we encounter the nationalist-minded “ethics of the 
Earth”; the “management of the environment”, which typically seeks to undo 
damage done; and the ideas of “ecological modernisation”, which have led to 
techniques of sustainability and calls for the “wise use” of resources and land. 
These are supported by the “petite bourgeoise reactions”, whose priority aim is to 
mitigate the regulations affecting “sustainable management”.
Nevertheless, equity does not refer to giving everyone the same thing; environ-
mental equity does not entail uniformly homogenising all regions. Equity means 
giving to each in accordance with its particular characteristics. Without a doubt, 
this is a posture that stems from principles of egalitarian socialism; still, though, it 
transcends them by analysing and deliberately not confusing principles of social 
justice with those of territorial equity. Furthermore, it examines separately the 
needs of both— by recognising their differences.
IV. Difference. Equity, identity, and sensuality are all based on one common 
premise: an appreciation of differences. Seeking the equality of qualities between 
Fig 2: Bill Viola, 1989. “The City of Man”
Elaborar una orientación articulada de objetivos éticos sobre la equidad territorial 
es urgente. No se trata de pretender superar las diferencias de clase a través del 
urbanismo. Esta ha sido, en los casos intentados, de escaso e incluso contradicto-
rio resultado. Se trata de reconocer las desigualdades en la propia territorialidad y 
trabajar contra ellas. Acerca de ellas. A partir de ellas.
Cómo la polución de las aguas, del aire y el clima, los ruidos y olores, malos o 
buenos, también se reparten en distinta medida, vertidos y desagües, crematorios 
de basuras, molestias de las obras en construcción o del tráfico rápido, obstáculos 
infraestructurales a la proximidad, degradación del espacio libre por desinversión, 
inseguridad o incuria, afectando discriminatoriamente la igualdad ciudadana.
Pero no debemos confundir el objetivo de la equidad medioambiental con la 
defensa del equilibrio ecológico ni con los contenidos edulcorantes del paisajismo 
urbano. El discurso biocéntrico tiende a privilegiar lo “natural” y previo, respecto 
a lo artificial y humano. Es sorprendente que un razonamiento tan estructural 
como el del ciclo ecológico, que defiende sobre todo la coherencia lógica de inte-
gración de los variados factores que comprenden la vida y la forma de los hechos 
de la naturaleza, se olvide casi siempre de incorporar el más importante hecho 
medioambiental que es la construcción y permanencia de las ciudades. Y que el 
proceso de urbanización, proceso complejo completamente incluido en la trans-
formación de la materia y del ambiente, quede fuera del argumento ecológico 
como un enemigo independiente externo.
“Justice, Nature and the Geography of Difference” (Oxford, 1996) es quizás la 
obra de David Harvey, entre las muchas que él mismo ha producido, que de 
modo más completo desarrolla la idea de la equidad medio-ambiental, y las bases 
teóricas y filosóficas en las que puede soportarse.
Harvey recorre las distinciones del objetivo beligerante por la justicia medio-am-
biental respecto a las habituales líneas de los diversos movimientos ecologistas 
y de análogas actitudes de resistencia o de propuesta. Las “éticas de la tierra” de 
orientación nacionalista; la “gestión del medio ambiente”, normalmente apare-
ciendo solo a posteriori de los acontecimientos; las ideas de la “modernización 
ecológica” que desembocan en las técnicas de la sostenibilidad, las corrientes del 
“sabio uso” de recursos y territorios, de base pequeño-burguesa orientadas sobre 
todo a mitigar las regulaciones normativas de gestión “sostenible”, etc.
Pero equidad no es dar a todos lo mismo; equidad medio-ambiental no es ho-
mogeneizar uniformemente los territorios. Equidad es dar a cada uno según sus 
peculiaridades. Sin duda es una postura que parte de los principios del socialismo 
igualitario, pero que lo trasciende por el análisis y el reconocimiento de la no 
confusión entre los principios de la justicia social y los de la equidad territorial 
y la necesidad de ambos por separado. Por el reconocimiento de las diferencias.
IV. Diferencia. Equidad, identidad y sensualidad se basan en una condición co-
mún: el aprecio de las diferencias. Buscar la igualdad de cualidades entre territo-
rios desiguales, implica haber valorado lo distinto que es cada población y cada 
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unequal regions implies having weighed the differences between their respective 
populations and geographical areas. Emphasising or inventing identities for the 
urban environment—converting spaces into places—entails paying close atten-
tion to the unique characteristics of each case. If we are to heed both the concrete 
and sensorial aspects of the urban environment—which is the true focus of the 
design process and the objective of social space, and is distinct from functional 
coherence and the logic of economics—we must strive for a sensitivity to the 
sensual differences of space; we must prefer them, and value them. 
The study of differences was what served as the origin of geography. Today, with 
geography having apparently abandoned these sensorial differences, and paying 
more attention to structural aspects and spatial relationships, the study of differ-
ences must be recovered by urban designers. Against the tendency for govern-
ment to promote homogeneity, urbanists must serve as experts in appreciating 
what is different, and not only on an analytical and descriptive level, but espe-
cially as a source of inspiration and a field for experimentation. Valuing and tak-
ing advantage of spatial differences should be the starting point for drafting new 
models for urban planning and design.
The evidence that social and economic differences are the most outstanding trait 
regarding the global society is been seen by more and more people, and the out-
cry against this inequality has for years given rise to important works of theoreti-
cal, political and philosophical discussion. However, in the field of urbanism this 
issue—however relevant—has yet to be heeded as a real demand, and not as a 
mere theoretical and methodological -estimate-. It should not surprise us, then, 
that there has been an extreme time-lag between the reflections, for example, of 
the “new geographers” (Soja), of the economists of globality (Sasken), and the 
sociologists of the new metropolis (Castells), and the subsequent contributions 
that have been made in this direction to the discipline of urban design—which 
to date have been few in number and limited in perspective. The standpoint that 
poses the local—and unique—against what is global—and systemic—tends to 
show a preference for discoveries of the latter nature, in the form of either cynical 
optimism (Koolhaas) or critical scientificism (Ascher). 
By taking spatial differences in the urbanised territory as our central focus, we 
are led to propose urban design objectives of superposition and ambiguity, and of 
promiscuity and contrast. Such rigorous efforts to classify—and the mental ver-
tigo they produce—should be progressively abandoned to instead propose that 
cities and institutions strive for a non-Euclidean geometry: one of a calculated 
incoherence, of a successive imbalance, and one in which the conflict between 
differences rather than the harmony between them is the force spurring processes 
of urban change.
If we accept that talking about books penned by urban designers is like having to 
make an emergency landing, I find the book recently published by David Man-
gin—with the intentional title “La ville franchisée” (Paris, 2004)—a highly inter-
esting and surprising example of precisely this. Mangin’s revealing study broaches 
the topic of the peripheral expansion of contemporary cities starting from a de-
tailed analysis of the unique new forms being produced by the economic engines 
área de la geografía. Recalcar o inventar identidades para ámbito urbano, con-
virtiendo los espacios en lugares, significa atender a lo específico de sus diferen-
cias. Conceder al tratamiento de lo urbano, la atención a lo concreto y sensorial, 
verdadera categoría de sujeto de proyecto y objetivo del espacio social, distinto 
de la coherencia funcional y de la lógica de las actividades económicas, supone 
sensibilidad sobre las diferencias sensuales del espacio, y preferencias y valores 
sobre el mismo.
El estudio de las diferencias fue el origen de las ciencias geográficas. Hoy, apa-
rentemente abandonado por éstas, más atentas a los aspectos estructurales y las 
relaciones del espacio, tiene que ser recuperado por la urbanística. Contra la ten-
dencia jurídica a la homogeneidad, han de acudir los expertos en apreciar lo dife-
rente. No sólo en el nivel analítico y descriptivo, sino sobre todo como campo de 
propuesta y de experimentación. Es sobre la valoración y aprovechamiento de las 
diferencias espaciales donde nuevos modelos de planificación y diseño urbanos 
debieran construirse.
La evidencia de que las diferencias sociales y económicas son el hecho más sobre-
saliente de la sociedad global, es crecientemente reconocida, y la denuncia de esa 
desigualdad da lugar, desde hace años, a muy importantes trabajos de discusión 
teórica, política y también filosófica. Pero en el campo de la elaboración urba-
nística esta cuestión, muy presente, no pasa de ser atendida como una demanda 
reivindicativa, y no como un presupuesto teórico y metodológico. No es de ex-
trañar, pues, que haya un decalage exagerado entre las reflexiones, por ejemplo, de 
los “nuevos geógrafos” (Soja), de los economistas de la globalidad (Sassen) o los 
sociólogos de la nueva metrópolis (Castells), y las aportaciones interiores a la dis-
ciplina urbanística, escasas en número y en perspectiva. La visión de la antinomia 
entre lo distinto local respecto a lo sistémico global, tienden más bien a decantar 
la preferencia hacia descubrimientos de lo segundo, con cínico optimismo (Kool-
haas) o con cientificismo crítico (Ascher).
Tomar las diferencias espaciales del territorio urbanizado como tema central de 
reflexión, nos llevaría a proponer objetivos de superposición y de ambigüedad, 
de promiscuidad y de contraste como “desiderata” de la propuesta urbanística. El 
rigor clasificativo, vértigo mental de tanta actividad planificadora, debe abando-
narse en buena parte para proponer a las poblaciones y a las instituciones modelos 
de geometría no euclidiana de incoherencia calculada, de desequilibrio sucesivo, 
donde sea el conflicto de diferencias, más que su armonía, el sujeto animador de 
los procesos de cambio urbano.
Aceptando el aterrizaje forzoso que hablar de libros de urbanistas supone, creo 
interesantísimo, sorprendente y ejemplar el que ha publicado hace poco David 
Mangin con el intencionado título “La ville franchisée” (Paris, 2004). Este estu-
dio revelador, afronta el tema de la extensión periférica de las ciudades contempo-
ráneas desde un análisis detallado de las nuevas formas especiales que los sectores 
económicos de la actual urbanización producen. Lejos de buscar síntesis morfo-
lógicas globales sobre la configuración geográfica de la dispersión metropolitana, 
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driving modern-day urban development. Rather than seek out a universal mor-
phological synthesis of the way in which metropolitan dispersion has configured 
itself, he plunges in head first—as never has been done before—to analyse the 
repertory of drawings, zones, parks, units and ensembles that represents the ma-
terialisation of urban growth. Likewise, he uses this analysis to show overwhelm-
ing evidence of the tendency towards segregation—towards the “franchise”—
which, as occurs in other fields in the capitalist distribution of consumption, 
usurps the urban product as its own. The author provides examples from cities all 
around the world to underline the urgent need for a set of morals—focused on 
differences, the ambiguous city and the promiscuous territory—to challenge the 
growing trend of the franchise. 
I dedicated over two thousand square metres of exhibition space to explain that 
the city is a series of intersections; that the good city is a hybrid; and that prom-
iscuity and ambiguity should be the arbiters of good urban design (“Ciudades, 
Esquinas”. [in English, “Cities, Corners”] Barcelona, 2004). This represents a 
different moral programme for the future of our work, and an uncertain— yet 
alluring—theoretical journey. 
Sensuality, identity, equity and difference must justify the field of study itself, and 
the proposals that it seeks to impose on the built territory. If there must be urban 
plans and projects, it should be because they are held up by knowledge and argu-
ments, criteria and models based on these four—and more—values. The ethical 
justification of urban design must be strategic, partial, risky and conceptual to 
an extreme; and rather than reflecting the priorities of economic engineering, it 
must be a beacon of civil thinking.
 The Urbanism Laboratory of Barcelona (ETsaB) March 2005
(Traducción del SLT/UPC)
entra a saco, como creo que nunca hasta ahora se había hecho, en el repertorio de 
trazados, zonas, parques, unidades y conjuntos con los que el crecimiento metro-
politano se materializa, y muestra abundantemente la tendencia a la segregación 
y al autismo -a la “franquicia”- que, igual que otros campos de la distribución 
capitalista del consumo, se apodera también del producto urbano. Material pro-
cedente de ciudades de todo el mundo, es buen ejemplo de la urgencia de una 
moral de las diferencias que se plante en combate abierto frente a las tendencias 
de la franquicia, por la ciudad ambigua y por el territorio promiscuo.
Más de dos mil metros cuadrados de exposición dediqué a explicar que la ciu-
dad es intersección, que la buena ciudad es híbrida, y que la promiscuidad y la 
ambigüedad debieran ser los estilos del buen urbanismo (“Ciudades, Esquinas”, 
Barcelona, 2004). Un distinto programa moral para el futuro de nuestro trabajo. 
Y un viaje teórico incierto, pero atractivo.
Sensualidad, identidad, equidad y diferencia han de justificar por qué hay un 
campo de estudio y de proposición sobre el territorio construido. Si ha de haber 
planes y proyectos urbanos, será porque haya conocimiento y argumentos, crite-
rios y modelos sobre estos cuatro  -y más- valores. Una justificación ética de un 
urbanismo estratégico, parcial, arriesgado y terriblemente conceptual, más en el 
campo del pensamiento civil que en el de la ingeniería económica.
Laboratori d’Urbanisme, ETsaB, Marzo 2005
